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  Ten cases of fracture of the penis were experienced between 1961 and 1981 at our Depart－
ment． ln all cases， the penis was swollen and distorted by a subcutaneous hematoma． No
hemorrhagic discharge from urethra was seen． The patient’s age was between 19 and 57 years．
The causes of these fracture were coitus in 3 cases， manipulation in 4・ cases （including one
masturbation case）， inverting in 2 cases， and the last case resulted from the patient’s rolling
over in bed． Surgical repair was performed on all patients．
  The causes， diagnosis， therapy and prognosis of 231 cases of fracture ofthe penis reported
in the Japanese literature between 1934 and 1982 are reviewed．






















































































































































































































































































不   明
不   明
不   明
不   明
早朝勃起陰茎を．もてあそんでいた
勃起したまま寝返りをうった




























断裂部    治療法 予  後の長さ
中央部右  2cm
根部    0．8cm
不明    不明
中央部右  不明
根部 1 cm
不明    不明
中央部右  不明
中央部左  4cm
根部右   1．5cm





左     1．6cm
根部右   1．5cm
根部右  1．Ocm
不明   1～2cm
不明   1～2cm
不明   1～2cm
不明   1～2cm
根部右   1．5cm
根部左   2cm
不明    不明
中央部   1．5cm
中央部   1．5cm
根部    不明
 3例   不明
中央部   不明
 1例   不明
書三部       1．5cm
 不明   不明
中央部左  1．5cm


































































































































































報告例 報告者 年度年齢 発生原 因 断裂部位 断裂部の長さ 治療法 予 後











































性交中          中央部
性交中          根部
早朝勃起時用手的        根 部
性交中（正常位）        中央部
勃起した陰茎を下方に押す動作を根部
反復





































合 計  231
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前立腺肥大にともなう排尿障害に
       非必須アミノ酸配合による排尿障害治療剤
        J“oラ7”z1ド （璽
（成 分）
1カプセル中……L一グルタミン酸265mg
       L一アラニン  100mg
       日局アミノ酢酸 45mg
（適応症〕
前立腺肥大にともなう排尿障害、残尿および
残尿感、頻尿。
（用法・用量〕
通常1回2カプセルを1日3回経口投与する。
なお、症状によリ適宜増減する。
〔包袋）500cap．1000cap．
＊使用上の注意は製晶添付文同等をご参照ください。
④螺憲議弍讐■
